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Exoerimental S~udies on the Influences of Acute 
-Intestinal Obstruction upon the Suprarenal 
Bodies, the Serum Iodate Value, 
and the Blood-sugar. 
Bv 
Dr. Sampei Higashi. 
〔Fromthe Laboratory of the Orthopaedic Surgery (Director: Prof. H. Ito), 
Imperial University of Kyoto.〕
In order to ascertain whether or not the impairment of cardiac efficiency and the 
lo、veringof blood pressure that occur relatively巴arlyin acute ileus have any relation 
lu alterations of suprarenal function, the author has induced an obstruction at the 
terminal segment of ileum in the rabbits and guin悶・Pigsan〔Imade the follo" ing 
observations. 
Two or three cubic centimeters of blood was taken from the median arteria of the 
(_'.,¥r-lobe immediatelv after the operation, and subsequently at the end of 3, 6, 12, 2.t, 
and 48 hours. After withdrawing the last sampl巴ofblood the animal was鈎cri自ced
and the suprarenal 加di巴Sremoved and weighed. One of the pair司 wasused for 
determination of adrenalin content according to the method of Sudo且ndInoue. The 
other was immersed in the solution of potassium bichromate and then fixed it formalin. 
.¥ portion of this specimen was utilized for preparationりffrozen sections for the study 
of chrome reaction, for estimation of n巴utralfat content by Sudan III, and of doubly 
polarizing fat content. From the remaining portion of the formalin fixed specimen 
ιelloidin sections were made and the general histological℃hanges were followed h) 
haematoxylin-eosin statnin日・
The samples ',f blo< 1d withclr山川nat the intervals stated above were subj巴ctedto 
yuantitative esti11〔1ti<>1 of“adr巴nalinsubsta白ces円 byCh ano's sen 
and O「bln<>d sugar by Bang's method. All these observations ¥YCrc made on from 
three to five animals for each of six pcri< his. Three animals ¥1・ere used as control for 
each period, subjected to日 simpl巴laparotomy,and the identical test and examinations 
were made. 
The results r >f these ubservations may be summarized as fol川 V正・
l. In experimental acute low ileus the following changes礼renoted ：ー
l. ’l'he we1叫l リfthe suprarenal bodiesばracluallyincrease, liecけmingone and 
one-half times the normal in the te1 minal stage. 
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2. The adrenalin content of the suprarenal bodies gradually decrease until it 
becomes les than one-half its normal v<1lue in the terminal stage. 
3- The chrome affinity of the medull:Hy cells al8" becomes gradually reduced 
until it b巴comesa mere trace in the last st明e. This decrease of affinity agrees with 
the decrease of adrenalin content of the suprarenal b~1dies. 
4. The lipoid substances of the cortex also gradually diminishes and at the 
terminal stage the decrease is most prけnounced. Tli巴 diminutionof doubly polariz 
ing fat is even more marked. 
5. Histologically the suprarenal botfr~s show a well-marked atrophic change m 
the last half period of the dise日se,and in the terminal stag巴巴specially.
I. The cause of the above changes is probably to be found in thピlongcontinued 
立ctionof a certain toxin upon the parenchyma of the suprarenal bodies and in the 
impairment of ci1℃ulation m1 ing to the cardiac derangement. 
III. In the rabbits in which 江 lowileus is ocutely produced the ~erum jod礼te
value shows an initial increase followed by a transient decrease to a slight degree, but 
,¥s the disease progresses a steady increase again takじb placc and in the final stage it 
becomes one and one-half tim巴sits normal value. 
IV. This increase of the jodate value is due not to‘a rise in adrenalin content but 
tけ礼 1apid accumulation of certain uriじ compoundsand of intermediate and final 
products of protein metabolism. 
V. In the control animals the serum jodate value is found to increase rather 
markedly immediately after the simple laparotomy. This increase is transient, however, 
the normal preoperative figure being reached at the end of from r z tけ 24hours after 
the operation. This tr礼nsientincrease is proqably due to礼 risein adrenalin content 
・ ofthe blood as a result of stimulation of the sensory nerves by prolonged fixation, 
surgical tr乱umaor psychic shock. 
VI. The blood sugar content shけIVS 礼 definitetemporary increase immediately after 
the operation, but soon begins to decrease, ag泊nstarting to increase at about the 
sixth postoperative hour and continues to increase til the terminal stage when it 
becomes the and one-half times its normal value. 
VII. The cause of the initial increase of bloυd suger is possibly identical to that 
which brings about thc initial rise of the serum joclate value. The 自nal steady 
increase after a transient decrease is the result of the moσres討iveinfluence of ileus. I O 
Between the progressive impairment of the supraren旦lfun仁tiけnand the final state of 
total suprar巴nalfailure on けnehand and the gradual incrピ司s~ of bl<1’d sugar and its 
rapid terminal accumulation on the other there seピ口1,to b巴 acausative relationship. 
VIII. In the control animals in which a simple laparけいmywas p~rformecl, blood 
sugar shows a temporary increase '>f somewhat marked degree, but this e仔ectS（川 1
di:>appears and a gradual decrea当E to the D(lrmal preoperative v司lueresults in行0111
12 to 24 hours after the operation. This temporary postoperative increas色 shouldbe' 
C川nsicleredas a state of postoperative hyperglycemia resulting from stimulation of the 
sympathetic nerves by mechanical or pワchicalfactors of the operative trauma. Thc 
transient decrease of adrenalin c、ontentof the suprarenal capsules as pre、i<)uslynoted 
after the operation indicates an intimate rel乱tionshipthat exist凡b巴tweenthe supra.renal 
function 礼1dthe blood sugar 仁けntent.








































































レパ、中毒誕（Dr江戸r,:¥Iauη，メu<.X・t,Whipple，杉戸， G巴rard，粛藤， Dragst・=dt,L. H.），細菌
傍染説（Borsz巴kyu. Genersich, Ho附 1.），利1経性反射刺戟説（fp
内液分j威損テ主因トセル説（Braun u. Boruttau, Br.rn『l u. ＼＼’什rtmann), 瞳化物減J員詑





ノレ主因ナリト fへリ。 Braunu. Boruttau等ハ、腸閉塞家兎ノ臨終ニ至ル迄ノ胎1JIB曲線ハ、
漸失下降シ、呼吸ハ浅表遅伶トナリ、 全ク漸徐ナ Jレ失血死ニ異ラスト云へリ 0 Strumpell 
ハ、危険ハ tトシテ吸牧セル腐敗物質／中毒ニ由Jレ血管運動神経及ピ心臓腕時ト、二次的腹
















ア Jレ ·J~ ナリトス。然レドモ余ノ寡聞ーシテ恥グ是ニ開 R ル多クノ業結アルコトテ知ラザル
~-11; 日本外科賛同第八谷第二放
ナリ。悲ニ於テ余ハ本航ノ；護病ヨリ共終末期ニ芳三Jレ全経過ニ司リテ、各方面ヨリ副腎機能






直後、 3時間後、 6時間後、 12時間後、 24時間後、及ピ48時間後ノ 6期二分チ、共各期ニ於
テ2組ノ貰験動物群テ使用シ、共一群ニツキテハ腸閉来手術テ施シア、閉塞症対j；ノ準行
ニ 1下フ副腎機能ノもさ化テ詳ニス Jレト共ニ、他群ニ就キテハ、付II；！＇（引金トシテ、軍ナ ）~試





／｛扇情、飢鰻（野坂、＼［ouriqu:rndet Leulicr R. ¥le 仁川is1川 F守一ハ、共ノ副腎内「アドレ
ナリン j含有量、共重量、或ハ共ノ組織的所見ニ一定ノ費化テ輿フ Jレコトアルテ指摘セル




テ施セリ。＼＇ enuletu. Dmitro凶 ki，森岡等ハ、飢餓動物ノ i目Jj腎内「アドレナリン J合イ1量／
減少スルコトテ報告スレドモ、家兎ーツキテ Lukschハ飢餓10日乃至14日j主ハ、小JIlハ8日
頃迄ハ、fl陥ハ月日迄ハ、大ナル減少テ認メス、トト、リ n 本貨店f~ ニ於ク Jレカ、如ク 2童夜前後



















ノ準行度ニIi陪比例シテ、副腎機能ノ！民主碍テ悲起ス Jレモノ ι シT、術後12時間ニ於テハ、小






















~i1~rt ノ簡略テ朗ス 2レ ＼~ 」、髄質細胞ニ於ナ Jレ「クローム 」~·見和度予険矢 Jレニ’，：：；；リテハ、 iF.
背；ナ Jレモノ f榊）、中下！長ニ減弱セ Jレモノ（件）、若シク減弱セ Jレモノ（十）ナ Jレコトテ示ス。
皮質争Ii胞ニ於アル「スグン」III染色性脂肪閥、 !JUE祈・l:t：：脂肪物質ノ控！ヒテ表ハスニ首リテ
モ、正常ナ Jレ航態（州）、中等度ニ減少セル欣態（十＋）、著シク減少セ Jレ欣態（＋）ナ Jレ事テ手J;
セリ。叉病理組織的費：化予愉訟ス Jレニ常リテモ、極メテ純度ノ鑓化アJレモノ（＋）、将j著シ
キ極化アルモノ（件）、高度ノ費化アルモノ（掛）ナルコトテ示セリ。




先ゾ｛nJ可ノ外科的操作子加へ +f）レ，：汗；家兎ニ於ク Jレ高lj腎重量、 副腎内「アドレナリンJ含
有量、’及 ピ組織化早的所見予知ラ ントシテ、健康家兎4珂ニ就 キテ施ゼJレ成品liハ、第l表ニ
示スカ如シ。
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動物［穂重｜副腎重量 1鍔E「アドレナ Pン」！ 副腎組織所見
一！（叉） l~c室内「｝if:I宮子忌胡詰~~f)·I ：員長is~~γ~~~獅｜主要蹴
｜綱、管血H I 1¥)30 I左 0.196
I I右 0.185
言1・ 0.381 
1. l!l/ 0.0666 1，：；，け8 u.1;.J..t I 廿十 廿十 ｜ 刊十
廿十 廿十
（｝｛州｜怖0.21 l 1.07丙（） n :.:;1rn 制』 f十
-±1 2020 I左 0.156
右 0.147
~t o.:w:i 





平均11970I 川（ 0.186 I川 7:s1 0.4011・1 1 0.1:1.J. 併 廿十 情！~·． 
J九I 日 本 外科 l't 幽第八巻 第 二披
第四表 試験的関腹術後六時間
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第五表 試験的関腹術後十二時間
動物｜髄 l副腎重 良 ー 野立三三 土 LI 副腎組織所見
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第六表 試験的関膜術後二十四時間
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第七表 試験的l井I腹術後四十八時間
動向重＠主j止 r~詔巾レナりン J I 副腎組織所見
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Jレニ、直後ノモノハ絶針量0.0632括、「プロ」瓦0.3440括、「プロ J1if 0.0308括ナ h 之テ
.IE常値1其等ニ比スルー、絶虫色l量2% 、 ff 円」瓦 19%、「ブロ」庖~%ノ減少テ示セリ。
3時間後ノモノハ、絶針量 0.0738詑ーシテ正常値ヨリ15%テ精力flセノレモ、「プロ！瓦ハ0.40
04姥ニシテE常値ヨリ 6%テ滅少セリ。「プロ J；旺ハ 0.0374姥ニシテ16%テ柑加セリ。 6時
間後ノモ／ノ＼絶針量0.0630耗ニシテ正常値ヨリ 2%少ク、「プロ JJi 0.3526姥ニシテ17%
少ク、「プロ」砥ハ 0.0.135姥ニ シテ：；51-；テ噌加 え。12時間後ノモノハ、絶針量00760耗、「プ
ロ」庖.0.0380粍ーシテ、 IE常値一比シ何レモ 18%テ増加lス。「7ロ」瓦ハ0.3987姥ニシテ
6%テ減ゼリ。 24時間後ニ於テハ、絶劉畳0.075詑、「 7ロ」 JL.0.柑12托、「プロ JJif0.039.J.詫
ニシテ I正常値ヨリ B%1うす~2..J. o； ノ I付加ア示セリ。 "1/i 時間後ニ於テ ハ絶封量 0.0740花、「プ
ロ」瓦0.4282括、「 ブロJ荘川 0.0388沌ーシテ、 0.6°ら乃至21%ノ精力日テ示セリ。之テ要スJレ








限局性欝血、稀ニ出血テ認、メタノレJ i: 0 
第八表 試験的関腹術後ノ平均成績比較
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動物！髄｜副j 腎重竺~： ~1'里γレ竺三｜ 副腎組織所見
番披IC町長、右、機「プロ」庖刷l止「プ正面l「プロ」極17ロ日品店副十「 ！ 
' 1量（瓦） ！ ぼ） ' 色cf＿堅~（沌）重延（沌）｜ム反際 lif 性 J府警豊度｜ 主要望豊化
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東．急性腸管閉塞症ノ G;i］将、 Jfit.清沃度酸1在、及ビrm.糖j孟＝及ポス影響＝閥スノレ賓験的所究 2九
表ユ示スヵ·~n 夕、副野線、量ハ、平均o.:l:!!J京、「 7・ %ノ減少7示 シ、封照成績＝比スレバ、減少度紛
ロ」底、平均n.rnn京エシテ、共＝針H育成績＝比シ 著シ。組織化撃的所見＝於テハ、著書警ヲ認メズ。
テ紛終シ。高1腎内「アド L ナリン J含荷量ノ、、各例 唯「へマトキシリンーヱオジン」染色標本ニツキ、
一様ニ減少ス、之ヲ正常値ニ比スノレ＝、平均値ニ ニ例（7!l、；.－，） ＝於テ、皮質束~＊暦中央音II ニ限局tt二
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何レモTF.常値ニ比シテ柑減少セリ n 術後7時間ニ於テモ、副腎重量ハI巨常値ノ域エ在リ。
雨lj腎内「アドレナリン」合イゴ社ハ、共平均値ニテ、相減少セ Jレガタnキモ、之ハ3例rtl例 1141
ニ於テ、梢著シキ減少ア Jレ t~ ニシテ、他ノヨ例ノ、 ji1＇•少ノ減量テメ1 ＂； セ Jレノ i 。術後11時間ふ
於テモ、同lj腎豆量一ハ認ムペキ盤動ナシ。副腎内「アドレナリン」含有量ハ、各例トモ干＇¢1試：
シク減少シ、共卒均値モ従ツテ減少 ι、IF.常値ー比シnソ絶針景4ヌ%、「プロ j瓦52%、
i 7＂円庇 47%ノ減少チポセ I}C 術後25時間ー七レパ、副腎tfi)r：・パ各例トモHi詰；シク噌加シ、
~liゴ 日木外科費曲第八 :!(f; 第二放
其平均．ハ、純量仏315瓦、「プロ庇（旧日瓦ニシテ、之テ封J！官試験ノ綿＇I~均値ニ比スレバ、
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5針末）I型1一竺！可；ul増
2完＇1~） ~lf1, ~－ ＇.＿）~）~一一！ 0.叶 I （） ~Iii「 ~4ゴ.）！） 一一一一両副引 ！ 
直後＇1川 ：！ 1.，；出l 1.]lili 
3川（｝；；ろ「）川］（）！）I
Ii :!J;l 0.31け川I7 ~I
1:! Iリ1(1!0.；穴場： ll.HJ7J 1：！タ4
:!-! 17－！リ｛リ］，：， 20% り：！： 1：＞」μ
11.0531( )17%1(1日｛削（ ）山矧 I.I:!/:!（一）l-1；占！ t# 
l.Cliりl（十） 8%111.：；川4jCー） / 70I （山 il(+) 5；＞一It 十
11川ゴバ（一） 2；，ο｜｛｝；川le一）町｛）｛）川一） -l;'o！竹ト
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I I I I ! 付 0＇.！：；心，（ー）り：；；－~1 IJ.l):l• 川（ー )7均五 Io OJ：日，（ー）1ill%1+ o.:r1：＞［明。l/Ii. 
4H ]/tili》 l.;).j-!iflil?,; 
（封附）“；：4九if' 均
｜ ： 副 腎 重 量 ： 副腎内「アドレナリノ」含有量
手術後／清重（京） ' ←一一一一一｜一一一一一！一
経過時間！ "'・" ｜組（叉j片付lプロ l 噌 棚量｜減｜「プロ品1] t成 l～l鰐i 延（瓦｝ i （路） • l腎J.(OEJ 1JA厄（立［）
I川 i0.1:_1;,7 1 1 o.:z::rn I 1 o 0.)7.:; 
I l.・t.!:ZI 1.1:>:;: i リラ4: 0.:!6:2与！＋向'j{,I 0.048::! 
fl% I ru1:; 1川＇% ! o.11..i1 / 25% i o.o.i:;2 
11.247 』タ； : O川 1切 I1).()4.j；』；i？ム： 0.]llli














































































:!•>I 日本外科賞曲第 パ 谷第二放
第一節副腎重量J塑化
.:'..d'l : lf!.'td リ；~·~ミ氾及ピ海庶ニ於ナ Jレ／~lj腎•F :1：ハ、初明ー於テハ蟹化テ認メザレドモ、術
後1'.~11,\'！日1前後ヨリ漸次晴加ス Jレテ認、ム。自日チfY1奉安兎121寺間後ニ於ナノレモノハ、制ーJ!H家
兎ノ純！ιI＇：均値タ JI,.線量（1345瓦、 I／・門」旺 0.176瓦ニ比シ、向1i者ハ8%、後者ハ 12%ノJ付
加テ示セリ。 24時間後ニ於タル問者ノ I曾加率ハ2（防乃至14%、48時間後ニ於テハ60%乃至
7K?i'.; l曾加トナレリ。 1Nf;:f弓於クJレ成績モ同様ニシテ、 25時間後三於ク Jレモノハ、針月刊海
:f；：！ ノ 1：！~＼’｜イ i:,1f1也タ Jレ、線量 o.r.7 .k 、「プロ 」証 O .）＇.~OJC ニ封シ、前者ハ32%、後者ハ1：＼；＞，；ノ J曾
!Jn テ示セリ。 43時間後ニ於ケ Jレ i~4者ノ I曾加率ハ5う%乃至44% トナリテー居着明ナリ。卸チ
次兎及ピ泊目共ニ両lj腎；粛量ハ逐次的ニ増加シ、局所ニ於クノレ閉塞症ilkノ、開審上位腸管全
長ニ波及セ Jレ末期ニ於テノ、 lr~ モ著明ニシテ、針JI(（貰験動物ノ線平均値ニ劉シ、 ..J...J.% ｝ ~3'_7['1 
%ノ増加テ示セリ。
Rossie u. ~cliilf ハ~＼IJ腎東量ハ種々ノ j）~：＇t~ ニヨリ絵リ影符テ受ヲズトス Jレモ、＼＼＇el•l 、，
gilb色rta. lしrder，森、仲間、高翁等ハ結核動物MIJ腎ニ於テ、井上、新井、 喜今津？号：ハ、
「パラチフス」副腎ニ ：；t テ其軍中I付加予 ＇＂包ノ 居レリ。副腎重量！＼~！)fl ノ機綿子考フ Jレー、 －~~
3品ハ脂肪代謝ニ京大ナル；忠義テfrスノレ臓器ーシテ、脂肪物質／土曾j成カA重；I：ノ愛化一一人ナ Jレ






増加ラ、私＇i~~ス Jレニ至 Jレナラ ン。
第二節副腎内「アドレナリシ含有量J型化
腸閉ジ民家兎及ヒiUf;.fニ於うん、副l誇内「アドレナリン」汗イl"l 1＼：ハ 、同所腸管ニ於タ ）~ 閉
塞症欣／準行ニ宇1~ ヒテ漸次減少シ、 ＿／羽悲'fi'EJIJ；ノ 'i--'if!,j竹一波及セル末期ニ於テハ、 IE常動
物ノ夫ノ j約ふり ？／， i~ ＇fKO＂＇，； ノ減少テ示セリ。自H チ腸閉；各家兎ーテ、共4'TJ(li'.I ニツキ絶針
量ノ移動テ見ノレ ニ、京市1也006-t2花、 T-Wi也後0.0531耗ニシ テ＊＇・Jl5%ノ減少子示セリ。
此減少ハ縄綿、 l•'il 右、 ヤトfl· (i ’-JU.：姥匂ノ機械的刺戟／えピM•lrr!r感動等ニ I~ スノレ、 .·~リ腎内「ア
ドレナリン」 ／胤巾防長}J：，：：ノJ曾加テ物語Jレモノナリハ 術後 31事問ニテハ｛）｛）的4立をニシテ
11：常値ヨリ約 8%テ培加ス、之ハ li!tM'J!A til~了じ準ニヨ Jレモノナラン。術後刷、子問ニテハ
11）日行沌ーシテ正常値ヨリ 2%予減ゼリ。爾後時間jノ絞過ト共ニ漸次減少シ、 に［tJ］ニ近
キ48日中間後ニハ、 l卜：市値ニ比シ約日 %71岐少セリ。「 7・ロ J瓦ハ術直後ハ（） ~02リ従ーシ
東 念＇Ii；腸管閉塞症／副腎、 Ifil.i青沃j支鮫他、及ピ血t1!i!走ニ及ボ月影響＝閥スノレ貨験的所完 :!Iiコ












／~lj腎内「アドレナリン」合有f1 ；· ニ就キテハ、 Lucksch ハ、 ，「チフテリー」、結接、「チフ ス 」
事／細菌性毒素ニテ死！：＇. ）レ次兎日lj宵内ニ、「アドレナリン」十k物nノ快如セ Jレ事テ認メ居
レリ n 合昌子、赤痢昆iノ致死量以kテ注射スル時ハ、 {ilj腎内「アトレナリン」含有量ノ著シク
減少ス Jレコトテ認メ、小山ハ「ヂフテリー」毒素叉ノ、「ヂフテー j菌注射ニヨリ、 48時間後
一ハ、！JI＇骨内「アドレナリン」含有量／減少 スルコトテ報ジ、：＼!en）＇及ピ Halleハ「チフス
ワクチン」注射ニヨリ、今村ハ葡萄欣球菌、連鎖；f（球菌及ピ「チアス蹴ワクチン JJ注射
ーヨリ、「アドレナリン」減少症テ記ス 1 トテ報去シ、森田ハ煎摘出血性 「ス ピロへータ
-1病ニ於テ、三木ハ賞験的破傷風動物ニ於テ、高籍、森、仲田苛ハ結按海棋ニ於テ、共
ユ副腎内「アドレナリン」含有量／、著l明ナ Jレ減少テ認メ、チ｜ニ｝二、新井、喜々 津等ハ、「ハ・
ラチ 7λ」病訓腎ニ於テ、髄I’i細胞ノ「クローム蹴和力 J帰ンド消失セルコトテ認j lバレ
リ。以tノ如ク諸種ノ侮染性疾患ニ際シテ、共病度、叉ハ共産生毒物ノ一定度テ超ユルn,¥'
ハ、 Iiiリ腎機能ハ著シク｜寧碍サル Jレモノニシテ、，：：.•； ·J"l:：「イレワヘ」／｜努ニ於テモ、 f付重苦， ＇rJJ
J .f!j.観的刺憤ノ結果、著rlfJナJレ機能陪碍子.v"&!ltシテ、新ノ如キ減少テサ；スモノナラン。而j
テ、此事賞ハヤガ子、本症ノ｜際ニ於クル，二•；；2.x ナ Jレ心力！此衰ト、血座下J1キニ向ツテ 1fi＿大ナル
[I¥＼［－トナ Jレペキコトハ;li！像ニ，｝：If'カラザJレ戸川ーナリ。
試験的開！庖術家兎ー於う Jレ刷腎内「アドレナリン J含｛i・Ji：・ノi'i長テ見Jレ品、手術直後ニ
ハ一政ニ減少シテ、絶針電：2%、「プロ ＿•JLl りお、「プロ凪4% ノ減少子不セドモ、酬後漸次
恢復シテ、 12）う七 24時間後ニハ、殆ンドI巨常｛直叉ハJ1~以上ニ恢復ス Jレテ見 Ji.- 0 「プロ JJt 
Z 於テ、術後31寺間ヨリ以降ノ成績ー於テ着：明ナルI曾加手不セルハ、手術後飢餓ノ月！；態












全クJi.J・W＼叉ハ正常動物ノ夫ニ比シ減退テ認メサ‘レドモ、 12時間後＝至 I）テ初メテ 5例中
3例ニ於テ、極度ノ染色力減退テ認メ、 24時間後ノモノニ於テハ iE'/l¥；ナ Jレ染色度テ有セ
ルモノ 1例モナ夕、 5例中 4例ハ1j.1 ＇・！；度ニ、 1例ハ著シ ク減退シ居レリ。 48時間後ニ於タル






賀町r.:11’J '')q~r.羽若年次兎ー於ナル日Jj腎皮＇~（ノ「スタン」 II I 染色·l~J :rl・1 ・l'I；脂肪ハ、術後12時間」於
テハ、三例中2例ニij'.;¥_I主／減少テ認、メタ Jレが、他ニハ費化テ認、メズ。 2-ll寺間後ニ於アハ、




子部ム。 48時間後ι 七レパ著シク減少シ、 2例ニ於テハ（.f:'i, 5(1 ; lifンドli'f失シ、他ノ2t州lニ
於テモ著シク減少セリ。要之賞験的腸閉塞家兎ニ於ク Jレi司！J腎皮質ノ「ス Vン1llI 'A~ 色性中
性脂肪惜及ビ軍1：，析性脂肪物質ハ、局所腸管ニ於タル問答症ilkノ進展ニ俳ヒテ漸次減少シ、
米期ニ於テハ重屈折性物＇（（ノ、殆ンドi＇！失 セJI-・ モノ 7；レニ至Jレ。
制円脂肪含有量ノ間化ハ、侮仇州、ニ於タJレ比明ナ Jし鑓化ノーツナ h 種々ノ傍染病ノ｜努
エ、皮質脂肪物＇｛［ ノ減少叉ハif.失セルコトハ、 多数事者ノ認ムノレ所ナリ（Landau, .¥sc-
hof, Kawamura, !Jictr仙， Wulfing）。Deucherハ腹膜炎及ピ敗.rTI1.症エ於テ、副腎皮質ユ於
東念性腸管閉塞症／副腎、血清沃度酸1仏及ピ血踏量＝.！，之ボス影響ユ閥スノレ貧験的研完 :!Ii/ 











腫脹シ或ハ萎縮濃染シ叉ハ破砕融解セ Jレモノアリ J えハ原形質内空胞形成ノ：鴎ニ、座辿

















































血中ニ於ヲル「アドレナリン」ノ定11：；ハ ill タ ·~11:~1~ ニ胤ス。是レ血中ニ於テ「アドレナリン」
ニ針シテ I t、而モ共，lむヶ微量ニ]iシテモ、初iメテ鋭敏ナ Jレ！Oliテ呈スノ＂1T法ナラサソレペ
カラザレパナリ。此j~（（ ζ血中ニ於う Jレ i』仙トノ［アドレナリン’七量ニ首リテハ、一定ノ濃度

























































.rfn. テ行ヒタルー、 J~後10分乃至3時20分ニ、 0.0／り乃 :flワヌ7% ノ絶劉滑加;rr：：テ示シテ最高エ
連：シ、 6乃玉川手間後二ハ、潟血前ニ復蹄セルコトテ誼セリ’。叉館ノ、家兎ーツキア、樟葉 I










テ沸騰セシメ、直チニ 10% ノ T疎開企2.0~モテ加へテ一夜放置ス。滴定ニ｜とき ιO. .'i~｛ノ 5% ノ沃度
加里液テ加へ、澱粉液テ指示薬トシテ、「 Eクロビューレツト」ヨリ一定ノ速度テ以テ、さ｛｝（｝
分ノ 1定規次亜硫酸曹達液テ滴下シ、注意深ク残留セル沃度酸量テ滴定ス。血清o.s詑ガi宵





均千27 :zc ~(I 10 動物番披








動吋 44 i 41 ' 山 ｜卒












， ? ? ? ?? ?????
動物番劇
健常時
11.214 0.2110 。lリヨ0.2:28 手術後
試験的開腹術後十二時間
























平動物夜明t 均7:! "1 .[;¥ 動物番放l均平Gl 70 白川
0.l・Vi I. ]..[0 け］..［］1.1:,: 健常時リ.147（）］州）11.131 。1::0健常時｜
































I. !4:! il.｝ろ2 りl::i1










動句 1 77 I /!I ! 川 7.:1 ｜平均
番机｜ , , I 
健常時I0.131 l.l ~111 I It: Iベ
｜牌後 Imo 1.:!J:!, I山川町 什：！：！：！
腸閉塞手術十二時間後第三＋九表腸閉＊手術六時間後第三＋八表
｜平均G4 :,!1 









11.1::11 11.Hil I Fi: 
1.:!l・I 11.:!10 iヰ！塞後 1.:!J:!' 11.:m:: n.1!12 1 :!.-il 
l. 171 健常時 0.15・t 1. l九三1.l」N 0.1111 l).](d I.];¥:_> II ＿］.［.~ 
閉塞後れ］！I;. 11.JS]I I.ゴIi:! I］川I1.:.'ll) I刈
、東 急性腸管閉塞症／副腎、血清沃度駿1在、及ピ血糖量二及ポス影響＝閥スノレ貨験的研究 .“・ム4・》




番f虎｜ 4i 4附 与（｝ l!J .－，.~ 1平均I ] .jI 10 I I H I :l4I平均
健常時I0.1431 0.1521 IJ.l:l2・ IJ.1.)4 IJ.1721 O.J.jJ 
閉塞後｜。判。あん（）切りJ6川町 0.2:Hi
健常時トJ.11:/-11.ー 1u:n 1. 1ss: 1.11s 1.削






























重 I~~~~適時間｜直lk巾吋 、＼＼ ｜ 
1850 11.171 11.~ ：14 
200り 11.152 O.:Ni-1 
1930 11.141 11.181 














1. li 1 け］与｛｝
1.J.)4 I 14~ 
1.171 
11.]5/ けl与4
~~cl 日本外科寅凪第 1＼. 谷第二披
表＝就キテ見Fレk日夕、 3例トモ術直後＝於テ念品 加ユ減ν、6時間後＝於テハ平均 11.174姥＝減ジ、
増加 ν、英平均値ノ、11.~:lH.tニシテ、健常i嵐ノソレ 健治時／：夫ノ約12%7増加セノレモ、 12時間後ノ成













b l:l 24 
0.2.)1 I 1.:J:n I.:!:),) 0.300 
1.:!:!0 O.:llG 1.2::; 1.3::; 
・') :m川） O.l¥11 1.:!l 2 11.180 1.lSl 0.:!.)4 
平均！ :!Il/ 11.JGO 0.:'.:27 1.:Jlli l. l ¥l.:1 り：！Fi り：！!JG
増加主将 51% :7'}; ::o ；－~ 63% 96% 
術直後＝於ケノレ！え.h＇（，、、何レモ正常時ノ値ヨり %／増加ヲ示セリ。
高ク其平均ハ0.22/JI§＝シテ術前ニ比シ約51%I増 之7要スノレ＝腸閉塞家兎ユ於ケノし血清沃度酸1厄
力日7示セリ、術後：1時間／成績ハ粉減ジ其平均値 ノ、、術後著シク鐙動スルモノ z シテ、術直後一時
ノ、0.206施ニシテ、術前ノモノヨリ約37%ノ増加ヲ .)I) ？~ 内外ノ増加ヲ認ムノレモ爾後柏、減少シ、 6時間後
示セリ。 り時間後二於ウノレ成績ノ、其平均 0.1リ3れ ＝ハ約：：o？；ノ増加ヲ示スモ、 此頃ヨリ再ピ増加／







手経術後 l正常家兎 直 後 》 l:l 24 4.~ 過時間
試験的開腹術 II.] J.j o :!:!0 I ｛｝ゴ引i け21:! り］.）； 0.J.j4 11.102 
腸 閉 塞 1.:J:l:J l.:!l+ 1.:Jlli 1.:!l± 1u:;n け.061
増 カ日 王~＼ 57% 46% 司：p’？。／ ・(Iヲム I ,j(j、＇.！o〆 l 140% 
以上；•賞！除成績テ純！括セン一、：；；.1·、性腸閉塞家兎ニ於ク Jレ血清沃度酸値ハ、手術直後ニ於





郎チ 1)「アドレナリン」及ピ共近接輯（「プレンツカテヒン」誘導惜）、 2）一定ノ 尿成分 （尿



















Eusterman, Hartman uncl Rowntree氏等ハ、十二指腸f羽峯症ニ於 ？ノレ腎機能検査上、機能
不全特＝尿索、「クレアチニン j ノ増量及ピ「フエノールフタレイン」排他減少テ認J、
腎機能障碍ノ程度ーヨリテ共橡後ヲトスルニ足ルト稿セリ n 父 l¥[acQuarrie及ピ Whipp
le ハ、腸閉塞症ニ於タ ）~ 腎機能 I lf.碍ハ、腎上皮ニ封ス JレイT毒物質 ／直弘l'tl”ニヨ Jレモノ




























／際ニ於ク Jレ血糖量ノ i'i長ニ開シテハ、 Kubanyiハノミニ施シタル貨店お成結三於テ、血糖／
低下テ認メ、 L一rngeund Spechtハ次屯ノ小腸テ結紫シテ、血液ノ港元能力／著シキ増加
テ認、メテ之テ血惰 k昇ニ泊1~· シ、 H日rber・ハ x..犬ニ於テ腸閉挙後、一時血糖量子 JIキシ失 f デ
過血糖テ来スコトテ誼シ、清1族、描口、富岡ノ諸氏ハf1Jレモヰミ兎ニ就キテノ貫験ニ於テ、
許明ナ Jレ血脈量ノ噌加テ報；＇；－セリ c 然レドモ本石I~ ノ l；禁ニ於う ）~副腎機能｜暗碍／推移ト血粉
1，：：トノ交渉テ問明ナラシメ世 Jレ人ハ未 γ アヨザルカ如シ、是余ノ本研究アル所以ナリ。
~i- ；~性腸管閉塞症 I i¥lj斉、血清沃度駿他、及ピ血糖：量＝及ボス影響＝Bl-Iスノレ資験的研究 '2i 
第＝章責験方法
本貫験ノ目的ハ、目。将殿能l原碍ノ程度ト、 lfrl糖量ノ i肯長トテ比較行祭セントセ Jレモ Jニ
シテ、寅験動物ハ全テ、沼－1市二於テ貫験ユ供シタノレ家兎ニ就キテ行へノレモノニシテ、貫
験抗：序亦全テ之ニit主ゼリ。而シテ寅験ノ使宜上、第三！tiニ於テ蓮ベタ Jレ.rfILf青沃度酸値ト同
時ニ共測定テ企闘シタ Jレ 1i 一、共定~，：：怯ハ宮教室ニ於テ、佐々木氏ガ感用セル如ク、血清沃
度聞を値測定ニ使用スペキ血清ニツキテ、ノ、、ンゲ氏血糖測定新法ニ協リテ鶏セルモノナリ。
邸チ前筒ニ於テ漣ペタ Jレガ如クシテ探血、分離セ Jレ血清1.0詑ニ、 37.0詫ノ蒸留水ト2.0詑ノ
「メタ」焼酸テ加へ、約30分間放置シテ、完全ニ蛋f~ ＇｛＇［テ凝同セシメタ Jレ後ー、之テ j~ij（瀦
紙ニテi革温シ、共i慮液4.0昆（血清0.1詫ニ相首ス）ニ、臨i容d記13.0括、「アルカリ」溶液2.M毛、
及ピ硫酸銅力fllOO分ノ l定規沃度酸加 ljl泌さ（）~［テ「 E クロビューレツト」テ使用シテ IE確ニ
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第四＋五衰 試験的関腹術直後 第四＋穴表 試験的開腹術三時間後
刈 l平均 44 l 47 J 
（）（｝川 I1.12λ り1川
?? ?
健常時 l11山 0.117 






































手術後 IJ. l:!l 0. ]:21i l.l:.'I IJ.l::t 1 1 :.'1 ． 
試験的開腹術後二十四時間 試験的開腹術後四十八時間
l平




動吋 -1: j 
吋）的
41 











0.111 け J'.!/ 手術後11]}!1 ｛｝］（｝｛｝ I l:Zl 0.1 ：：~. 
自H千術直後ニ於ク Jレモノハ、最小0.129師、最大0.153曜ニシテ、ぞ｜、均0142匪テ示シ、健
常時ノ夫ヨリ0.038眠（36＜？ム）ノ増加テ示セリ。術後3時間ノモノハ、最小0.136躍、最大0.1
-J.(1躍ニシテ、＇ I＇：±与 0.1-1-2師、 rとテ健常｛直ニ比スレパ0.13-1-旺＇31＂＇；；）ノ増加テ示セリ。術後 G
時間ニ於う Jレわた粕ハ、長ノj、0.12I磁、最大0.131臣、平均0.126匪ニシテタ｛1ンド健常値ニ近接











動物 l ' 番披｜ け7 ~ : i!1 -! I ! 日 ！ ：日 ｜午均
健常時l川 II/ 0.叫0.11－！り11211.1 :i.> 1. Jl / 








位，：：；1l.jc 1 117 (I I ！のり.107 1. l i/・
隅後 I] :;(i 1. J ~， I): I ] ii2 り I ：！~
’＇ 
：！ ~J 東 ;W;性腸管閉塞症ノ副腎、血清沃度酸1也、及ピ血1J.lf量二月之ボス影響＝関スノレ賀験的研究
I ];i :I :)'.I (),[ I平均
11.1321 0.1:.!] 0. 1店 I1.il 0.12.)I 0. l三






































































61 1850 1.l 7 
7~ サ1()1 1.11: 
Ii; 1日；：（） 11.125 
平均 lfl:!I 。J15 
後ト3 12 :!4 
0.171 1.141; 11.UI 1.]11 
0.171 け13!l ll.13九 0.11:: I) 1¥)1 
O.H'i 0.132 。12', I l.l ~ 。I1;2 I n.1 :1け I 1.12¥l I 0.1211 i IJ.101 
@Pチ術前健常時ノモノハ、何レモ正常値トシテ記 近夕、其平均0120届＝シテ、健常値ヨリ（｝（）（日正.V
栽サレ 51）レモノニ等シ夕、其千均ノ、11.115庖ナノレガ、 増加ヲ認ムノレノミ。術後：！4時間＝於ケJレモノハ卒
術後ユハ何レモ念ニ増in~ シテ最小け l.f.）庖、最大0・ 均け.101エシテ、ムシロ正常値以下ュ減ゼノレヲ見Pレ。











l石H 、 ＼ 経過時間（｜甫肥動物番披惚 ！健常時 ＼＼ i圭
e。J’ 
ヨ0:,1 け.121 り14λ ｜ I 134 
メ：； 立（）同（） りlH ll.17ろ
内ろ :!111 I 1.]()/ 0.14il l. ]:;2 
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0.164 け：！I]
I :.'11 I) 2:2九 11.231 
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試験的開腹術 1 0.114 1 
後l 48 
り.Hi 0.14i 
腸閉塞 l.141 o.1:J日 11.4:27 
増加率 ｜
（健常値＝聖母スル）.






OJ~O I 0.322 
也310 f 0.30q 
山 t0.210 
0.2 TO ~ 0.2今＋
o. J号d ト 0.231

































／ 傾向テ示スカ不J6 時間前後ヨリ 11~ ピ増加 シ初メ、局所ニ於 ケ Jレ閉~匡症枇 ノ 準行ニ作ヒテ
釜土井シ、死期ニ近キ末期ニ於テハ健常時ノ約 21喜＊以上ノ増加テ見Jレ。
抑モ動物輯ハ、共ノ個鴨ニ特有ナJレ血糖量テ常ニ保持セ ント努力スルモノ ι シテ、此
fl'・ 用ハ肝臓、中幅紳杭系、 植物•／＇：／升rt1経系、 及ピ内分泌腺ノ微妙ナル相閥的作用ーヨルモ
ノー シア、郎肝臓ハ血中ヨリ過剰 ｝,tf Jテ吸牧 シ、之テ糖原質 トシテ貯蔵シ必要ニ胞：ジテ再
’争、，_, ~ 日 ヌド 外 科 ~ · 幽 第 i¥ 理き 第 競
ピ「ク..）レコーゼ」二分解シ テ之テ血中ニ送ル。此糖持取及ビ糖排出ハ、常ニ調節セラレテ、
的l糠テ一定量ニ｛呆イTセシム Jレモノナリ。而シテ肝臓JJfrl糖調節作用ハ、 CloudeBern似て1ノ




血中エ過剰ニ分i必！.＇Xノ、輪入セラル、 Iキハ、 交感神経系テ興食セシメ テ、「アドレナリンj
過血糖テ起スコトモ巳ニ周知ノ事寛ナリ。然レドモ貰験的念性腸閉一審症ノ際ニ於タ Jレ漸進
的過血糖ノ起凶ハ、 MIJ＇舟機能ノ逐次的減 i旦ノ事責ニ顧 tテ、「アドレナリン」分泌過多ι
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